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ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﺒﻤﺼﺭ ،ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ،ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﻴﻘﻭﻡ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ )ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ( ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ
ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ .ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺼﻔﻭﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻤﺜل:
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ .ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ .ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ
 ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  -ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜل ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺎﺹ؛ ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻥ .ﻭﺘﺸﻜل ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ،ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ،ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ
ﻓﻲ ﻜل ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ
ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ.

ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ.

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﺩﻴﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ؛ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺃﻜﺒﺭ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺼﺤﺔ ﺃﻓﻀل ،ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ – ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ
ﺘﻭﺜﻴﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ  -ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ .ﺒل ﻨﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻭﻋﺩﺩ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ .ﺘﻌﻭﺩ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ .ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻴﻭﺤﻴﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻨﺘﺞ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻴﺩﺓ ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻤﺜل :ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ
ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ.
ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ )ﻤﻥ
ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ،ﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺜﻤﺎﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ(،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺴﺢ ﻗﻭﻤﻰ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ .ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻴﻨﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ،ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻱ
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺃ( ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ؛ ﺏ( ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ .ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﻟﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ؛ ﺜﻡ ﻨﻘﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺤﻭل
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻋﺭﺽ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ
ﻟﻸﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﻭﺴﻨﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ؛ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ
ﺍﻟﺠﻨﺱ.
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻟﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ
ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ )ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰLockheed and :
Verspoor 1991; Velez et al. 1993; Harbison and Hanushek 1992; Fuller
 .(and Clarke 1994; Glewwe 1999ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺩﺨﻼﺕ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻤﺜل
ﻗﻴﺎﺱ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ .ﻟﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ،ﺃﻭ
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل )ﻤﺜﺎل .(Mincer 1974 :ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل )ﻤﺜﺎل .(Leibowitz 1974 :ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﺅﺨﺭﺍ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺒﺩﻴل  proxyﺍﻻﻨﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﻜل ﻁﺎﻟﺏ  ،ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ( ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ

ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺒﺭ ،ﻤﺜل :ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ،ﻭ/ﺃﻭ
ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ) ;Mincer 1974
 (Psacharopoulos 1989ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ) ;Grogger and Eide 1995
 (Murnane et al. 1995ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ.
ﻜﺎﻥ ﺒﻬﺭﻤﺎﻥ ﻭﺒﻴﺭﺩﺴﺎل ) (Behrman and Birdsall 1983ﺃﻭل ﻤﻥ ﻟﻔﺘﺎ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻨﻅﺭﺍ
ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ .ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ،ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻭﻯ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺭﺝ ﺃﻱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻻﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل .ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺒﻴﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ) (Bett 1996ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ  23ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﺕ ﻓﻘﻁ
ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴ ﹰﺎ؛
ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ،ﻤﺜل :ﻤﻌﺩﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻼﺏ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ،ﻭﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ،ﻭﻁﻭل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﻟﻜل ﻁﺎﻟﺏ .ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺜﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ .ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻪ ﺇﻟﻰ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻴﺯﻋﻡ ﺒﻴﺕ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﻠﺼﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﺒﺭ
ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺨﻼﺼﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ،ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺒﻴﺕ  Bettﺃﻨﻪ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ
ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻤﺜﻠﺕ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ
ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺨﻁ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ( .ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺤﺭﺯ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ.
ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ،
ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻨﻔﺴﻲ" )ﺹ .(183 .ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺴﻑ ﺒﻴﺕ
ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ
ﺍﻟﻌﻤل.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻗل ﻏﺯﺍﺭﺓ .ﻭﺘﺸﻴﺭ
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﺎﺭﺩ ﻭﻜﺭﻭﺠﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺒﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ) – (Card and Krueger 1992ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﺤﻤل ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻭﺍﻋﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻭﻫﻡ ﻴﻘﻭﻻﻥ ﺃﻨﻪ "ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ( ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻟﻠﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺃﻭ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﺼﻭل
ﺃﺼﻐﺭ ،ﻭﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺃﻓﻀل" )ﺹ .(123 .ﻭﻫﻜﺫﺍ ،ﻴﻠﻤﺤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺜل
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﺎل ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻤﺭﺍ ﺸﺎﻤﻼ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ) .(Lloyd and Mensch 1999ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻁﻼﺏ،
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.
ﺇﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺒﺤﺜﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻗﺎﻤﺎ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،
ﻭﻫﻤﺎ :ﺠﻠﻭﻱ ﻭﺠﺎﻜﻭﺒﻲ ) (Glewwe and Jacoby 1994ﻓﻲ ﻏﺎﻨﺎ؛ ﻭﻟﻭﻴﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ) Lloyd et
 (al. 2000ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻜﻴﻨﻴﺎ ﺘﻌﺩ – ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻤﻨﺎ  -ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﺭﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻤﺠﺭﺩ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻜﺭﺴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻴﺘﻡ
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤ ﹰﺎ ﻭﺘﺴﺎﻤﺤ ﹰﺎ .ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤ ﹰﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻁﻼﺏ ،ﺃﻭ ﺘﺤﻁ ﻤﻥ ﻋﺯﻤﻬﻡ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ؛
ﻭﻫﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﻭﻤﻊ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺠﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺤﻅﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﺒﺒﻴﺌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻋﻤ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ
ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺎﺙ؛ ﻭﺘﻁﻠﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺕ؛ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻻ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ،ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺩﻻﺌل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻭﻻﺩ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺤﻭل ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺘﺴﺭﺏ؛ ﻭﻟﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ
ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ )ﻤﺜل
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ؛ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰHarbison and Hanushek :
 ،(1992; Hanushek and Lavy 1994ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ) ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻜل
ﻁﺎﻟﺏ؛ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ،(Schultz 1987 :ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻨﺎ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻬﺽ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﺘﺸﺠﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ،ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﻭ/ﺃﻭ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ .ﺇﻨﻨﺎ ﺤﺩﺩﻨﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻭﻫﻲ (1 :ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ )"ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ"(؛  (2ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻤﺜل :ﺍﻟﻜﺘﺏ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ،ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔi؛  (3ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺼل ،ﻤﺜل :ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ،ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ،
ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﻁﻼﺏ ،ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ،ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻼﺏ )ﺠﺩﻭل  .(1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ،ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺃﻭ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل:
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻭﻗﺕ ﺃﻗل ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻼﻋﺏ( .ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﻴﻥ ﻓﻘﻁ ،ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻘﻁ؛ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﻴﻥ ﻓﻘﻁ
ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻠﻲ ﻤﺤﺩﺩ ،ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ.

ﺠﺩﻭل  1ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻤﺼﺭ1998 ،
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻜل ﺠﻠﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﺤﺼﺔ( ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ )ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل(
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻔﺼﻭل )ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ( ،ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻓﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ.
ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ :ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ،ﺍﻟﺼﺒﻭﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ،ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﺏ
ﺍﻵﻟﻴﺔ ،ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ :ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ ،ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ،ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل( :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل،
ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ.
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ :ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ.
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ :ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ/ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ،ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ،ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ،
ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ،ﺍﻟﺭﻀﺎ.
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل( :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ،
ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ.
ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ :ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ،ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ،
ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ)ﺓ(/ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ)ﺓ(.
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻗﺴﻡ ،ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﺼﻭل.
ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ :ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ،ﻤﺩﻯ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻔﺼﻭل ،ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺭﺱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺼل.
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻠﻁﻼﺏ :ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ/ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ،ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ )ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ(،
ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ/ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ.
ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜل ﺠﻨﺱ ﻋﻠﻰ
ﺤﺩﺓ ،ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ،ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ،
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ،ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻘﻁ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ
ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ/ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﻘﻁ ،ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ.

ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ  1ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ ﻭﻫﻭ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺴﺒل
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﺃﻤﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺒﻊ ﻭﺍﺤﺩ .ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﺒﻴل
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ )ﺃ( ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ .ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ،ﻓﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ
)ﺝ(.
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ  1ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ )ﺏ( ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩ ﺤﻅﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ )ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ .(Card and Krueger 1996 :ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻁﻼﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻ؛ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ؛ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ .ﺇﻨﻨﺎ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ،ﺤﺘﻰ
ﻤﻊ ﻀﺒﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ .ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟﻭﻴﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ) (Lloyd et al. 2000ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻜﻴﻨﻴﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺼﺭ؛ ﻜﻤﺎ ﻨﻘﻭﻡ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ،ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ،ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﻓﻀل
)ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ( ،ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ.

ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ( ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ( .ﻭﻗﺩ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﺎﻥ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺘﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 1984؛ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻘﻁ
ﻫﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ .ﻭﻴﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ؛ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ).(World Bank 1989
ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﻤﺎ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻫﻤﺎ:
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ )ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ( .ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ،ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ .ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ %88
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ،ﻭﺘﺼل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ  %7ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺯﻫﺭ ،ﻭ %4ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭ %1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ.
ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﻓﺼﻭل ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜل ﺠﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ .ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺘﻅل ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ .ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ
ﻻ ﺘﺒﺭﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ .ﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺸﻜﻼﻥ :ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﻓﺼﻭل ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻟﻜل ﺠﻨﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺼل .ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﺫ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯل ،ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ/ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﺒﺭ ﻤﺼﺭ ،ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻪ
ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺄﻗﺭﺏ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ،ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻫل ﺴﻭﻯ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ .ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺤﺴﺏ
ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻜﻤﺎ ﺘﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﺠﻤﻭﺩﻫﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ .ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ؛ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌﺩ
ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ؛ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺒﺩﻴل ﻤﺘﺎﺡ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻨﺴﺒﻴ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ .ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ
ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ،ﺃﻭ ﻷﻓﺭﺍﺩ،
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ؛ ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻘﻁ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭﻭﻥ
ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻭﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ
ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ.
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ iiﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ؛ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺃﺨﺭﻯ ) .(Mahrouse 1994ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ %50؛ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﻔﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ،ﻓﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﻀﻌﺔ ﺸﻬﻭﺭ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﻓﺸﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻼ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺎﺭ ﻴﺘﺴﻡ
ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ .ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﻫ ﹰ
ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻﺤﻘ ﹰﺎ( ،ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﺅﻫل ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ )ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺎﺭ ﺃﻗل ﻫﻴﺒﺔ ﻭﻤﻘﺎﻤ ﹰﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ( .ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻵﻥ ﻤﺎ
ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ.iii
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻜﺱ
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻭﺃﻫﺎﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ
ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ .ﻭﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ،ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ
ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﻘﻠﻕ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ) .(World Bank 1989ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻨﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ؛
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻵﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ).(Assaad 1999
ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ،1964ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ – ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ – ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺨﺭﻴﺠﻲ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ؛ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻴﺠﻲ
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ .ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﻤﻊ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ،ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻓﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ  ،1995ﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ

ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻫﻡ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺩﻓﻌﺔ  ،1983ﻭﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺩﻓﻌﺔ  .(Assaad 1997a) 1982ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻠﺼﺕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺘﻅل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﻤﺜل :ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ،ﻭﺍﻷﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ .ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺘﺼل
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ – ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ – ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﻗل ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ،
ﻴﻅﻠﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﺴﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﻭﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ .ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﺫﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ،
ﻜﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ).(Assaad 1997b, 1999
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺸﺒﻪ ﻋﺎﻡ ) %95ﻤﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ  10ﺇﻟﻰ  19ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ
ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ( .ivﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺃﺩﻨﻰ )(%84؛ ﺇﻻ
ﺃﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ .ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﺘﺴﺎﻭﻯ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل
ﺼﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎ .ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ
ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ  .ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺒﻠﺒﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ .ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ.
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺼﻑ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ،ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻑ
ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ )ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ  .(2ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل
ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺼﻑ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ
ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻴﻨﺔ( .ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ .ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭﻭﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻐﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻤﺜل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ .ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺒﺭﺯﺕ ﺒﺸﺩﺓ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ  :2ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﻠﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﻑ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ.

ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ

ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺤﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ :ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ؛ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ؛ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺜﺎﻥ
ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺅﻟﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ )ﻀﻤﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ( ،ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﻤﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1997ﻭ
 .1998ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻷﻭل – ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ" – ﺒﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ،ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ،ﻟﻌﺩﺩ  9.128ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ 10
 19ﺴﻨﺔ .ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺴﻁﺱ  1997ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ .vﻗﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ،ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل .ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ،ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺩ
ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ – ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺌﻭل – ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻫل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ – ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻤﻌﻪ .ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ،ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ )ﻤﺜل :ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ( ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ،ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ 75
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻨﻴﺔ .ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻨﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ  101ﻭﺤﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ؛
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻠﻕ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ .ﻜﻨﺎ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﻨﺎ – ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ – ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ
ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ
ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ.
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺒﻨﺎ ﺫﻟﻙ – ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ – ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ  37ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ.vi
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ) ،(Mensch and Lloyd 1998; Lloyd et al. 2000ﻭﻤﻊ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ
ﻟﺘﻼﺌﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺴﺤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـ 75ﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺇﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ .ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ .ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺒﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ،ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ،ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ .ﺘﻤﺕ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺭﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 1999/1998؛ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻜﺎﻤل ) 6ﺃﻴﺎﻡ( ،ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺃﺴﺒﻭﻋﻪ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ )ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ( ،ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻁﻭﺍل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ .viiﻴﻘﺩﻡ
ﺠﺩﻭل  2ﻤﻠﺨﺼﺎ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ،ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻜل
ﻤﺩﺭﺴﺔ.
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ،ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻤﺩﻴﺭ/ﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ .viiiﻭﺘﻤﺕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻜل ﻤﺎﺩﺓ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ،ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻨﺱ.ix
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻴﺩﻭﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺤﻭل
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺼل .ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ،ﻭﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ/ﺓ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻁﻼﺏ،
ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ.

ﺠﺩﻭل  2ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ*

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ
ﺒﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ
75

85
58
480

73
58
75

ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ

2.495

75

ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ

84

75

ﺍﻟﻔﺼل

479

75

ﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺤﺔ
ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ
ﻫﻴﺌﺔ
ﻭﺘﺸﻜﻴل
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ

227
75

75
75

ﻤﺠﺎل ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻷﺩﺍﺓ
ﻤﺩﻴﺭ/ﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ/ﺓ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ﺓ
ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ/ﺓ-ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ/ﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ/ﺓ**
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ/ﺓ

75

ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ

ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ/ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ/ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺱ
ﺍﻟﺠﻨﺱ
1
1
1
2-1
1-0
6-4

2-1
1-0
-8
12
-36
69

2-1
1-0
7-5

ﻴﻤﻸ ﺫﺍﺘﻴﺎ )ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ
ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ(
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ
ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ

1

2

1

6-4

ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ
ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ

3-2
1

-11
12
6-3
1

7-4

38-17

56-32

3
1

*ﻓﻲ ﺘﺴﻊ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻭل ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻥ  -ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺓ
ﻓﺼﻭل ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ؛ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ .ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻁﺒﻕ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﺒﻌﺽ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ،ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﺒﻠﻎ  75ﻤﺩﺭﺴﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ،ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ  84ﺃﺩﺍﺓ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻷﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺼل؛ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ،ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ
 480ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ  450ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ،ﺍﻟﺦ.
** ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ/ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ،ﻭﺘﺸﻬﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺜﻼﺙ
ﻤﺭﺍﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ .ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﺅﺨﺭﺍ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺒﻴﺏ/ﺓ ﺃﻭ ﻤﻤﺭﺽ/ﺓ ﺩﺍﺨل ﻤﻘﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ،ﺘﻤﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ/ﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ/ﺓ .xﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ/ﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ﺓ ﻭﺍﺤﺩ/ﺓ
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ )ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﻭﺍﺤﺩ/ﺓ( ،ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺘﻪ/ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ،ﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ/ﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ/ﺓ ﺒﺎﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ.xi
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ،ﻗﺎﻡ ﻜل ﺒﺎﺤﺙ/ﺓ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ/ﺓ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻠﺨﺹ ﻋﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ/ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ .ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺼل ،ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺍﺫ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ؛ ﻜﻤﺎ ﺴﺘﻘﺩﻡ
ﻟﻨﺎ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻌﻴﻨﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺇﻟﻰ  1.614ﻤﺭﺍﻫﻕ ) 726ﻓﺘﻰ ﻭ 888ﻓﺘﺎﺓ( xiiﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  1997ﻤﻠﺘﺤﻘﻭﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ،ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻬﺎ .ﻀﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ،ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  1.562ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ

ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ )ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺍﻟـ 52ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ( .ﻴﻤﺜل
ﻫﺅﻻﺀ ) %83 (1.562ﻤﻥ ﺍﻟـ 1.872ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـ 37ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻏﻴﺭ
ﺩﻴﻨﻴﺔ .ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ  15ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭ 22ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ .ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻨﺴﺒﺔ  %83ﻤﻌﺩل ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ.
ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ  %77ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ )
 .(El Tawila et al. 1999ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻅل ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ.
ﻗﻴﺎﺱ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺠﺎ ﹰﻻ ﻭﺍﺴﻌ ﹰﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .ﻭﺤﺩﺩﻨﺎ – ﻜﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﻟﻰ –  53ﻤﺘﻐﻴﺭﹰﺍ ﺒﺩﻭﺍ ﻤﻘﺎﺴﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ،
ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ )ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ
ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ( .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ،ﺘﻡ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ .ﺇﺫ ﻗﻤﻨﺎ – ﺃﻭﻻ  -ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﺒﻌﺽ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ )ﻤﺜﻼ :ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻨﺱ ﺃﻭ ﻤﺎ
ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ(؛ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ،ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ؛ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ/ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ )ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ( ،xiiiﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ.
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﺩﻭل  3ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟـ 19ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ.
ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺠﺩﻭل  .1ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل  3ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ .ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻘﻁ ﺒﻔﺼل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ؛ ﺒل ﺇﻥ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻨﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩ
ﺍﻷﻭل ﻟﺠﺩﻭل  3ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟـ 47ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻴﻥ .ﺃﻤﺎ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ،ﻨﻘﺩﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ؛ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﻭل ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺩ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﻸﻭﻻﺩ .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﻨﺘﺒﻨﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻥ ﺒﻲ  51ﻤﻥ
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ.
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺓ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﺎﺜل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ
ﻤﺘﻭﺴﻁ  %81ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﺃﻓﺩﻥ ﺒﺄﻨﻬﻥ ﺸﺎﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺤﺼﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ
 %47ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺤﺼﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ/ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻴﻭﺤﻲ ﺫﻟﻙ

ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﻥ .ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ –
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺜﻠﺜﻴﻥ ﻤﻠﺘﺤﻘﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺃﻗل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﺽ
ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻤﻀﻰ .ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل،
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻼﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ) %22ﻟﻠﺒﻨﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل  %5ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ(؛ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻗﺩ ﻨﻌﺘﻬﻡ
ﺒﺎﻟﻔﺸل ) %29ﻤﻘﺎﺒل  .(%11ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺇﻟﻴﻪ ) %43ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل %32
ﻟﻺﻨﺎﺙ(.
ﺠﺩﻭل  3ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ )ﺍﻟﻌﺩﺩ = (51
ﺍﻟﺒﻨﻴﻥ )ﺍﻟﻌﺩﺩ = (47
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ
47.0
32.0
47.0
32.0

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ )(%
ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ

 %ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟـ12
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺨﻼل
ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻷﻭل )(%
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻴﻥ
ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ )ﺍﻟﺤﺼﺹ/ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ(
ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ )ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ(
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل )(%
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺘﺠﻌﺔ )(%
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
)(%
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ
ﺤﺼﺔ ﻟﻠﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ/ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ )(%
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻭل
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺼل
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﻀﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﺩﺭﺍﺴﻲ
)(%
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﻌﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻔﺸل )(%
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ )(%
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺇﻟﻴﻪ )(%
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ )ﺘﻔﻀﻴل
ﺍﻷﻭﻻﺩ = 1؛ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ = (1-
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺼﻌﺏ
ﻟﻸﻭﻻﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺕ )ﺃﺼﻌﺏ ﻟﻸﻭﻻﺩ = 1؛
ﺃﺼﻌﺏ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ = (1-
ﻤﺩﻴﺭ/ﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺤﻤل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ

46.4
31.4

20.7
27.9

48.9
31.7

21.7
39.1

0.28

0.25

0.27

0.25

17.3
8.9
50.8

3.6
3.1
19.9

16.7
8.6
53.6

3.4
2.7
20.4

87.7
39.4

13.6
22.3

84.8
34.1

21.1
23.7

47.0

28.8

80.7

35.1

83.8
43.3
22.4

8.5
8.4
17.9

80.3
43.7
4.6

10.1
7.8
8.2

28.7
40.0

19.1
20.9

11.0
40.7

9.5
19.6

43.0

21.2

32.0

18.9

0.05-

0.41

0.39-

0.35

0.23

0.37

0.22

0.35

26.9

18.9

28.2

16.2

ﺤﻭل ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ) %ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ "ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ"
ﺤﻭل  6ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑ(
ﻤﻼﺤﻅﺔ :ﺃﻨﻅﺭ/ﻱ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ.

ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ،ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻘﻠﻴل ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻭﻻﺩ.
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﺘﺴﺎﺀل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ
ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ.
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻨﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻴﻤﺎ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ،ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺼل .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ،ﻴﻌﻤل ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ .ﻭﺤﻴﺙ
ﺃﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ  6.5ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﻭﻴﺼل ﻁﻭل
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻤﺱ ﺴﺎﻋﺎﺕ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ .ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟـ12
ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ )ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺇﻟﻰ  %46ﺒﺘﺭﺍﻭﺡ  ،xiv25-67ﻭﺇﻟﻰ
 %49ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺒﺘﺭﺍﻭﺡ  .(27-71ﻭﻴﺼل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻴﻥ
ﺇﻟﻰ  0.27ﺒﺘﺭﺍﻭﺡ  .0.02-0.53ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺼل – ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﻥ  43ﺇﻟﻰ  – 44ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
 52ﺇﻟﻰ  35ﻁﺎﻟﺏ ﻟﻠﺼﻑ .ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ،ﻓﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  %40ﻤﻊ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ  %61ﺇﻟﻰ .%19
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل .3
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ  time hazardﻤﻥ ﺃﺠل
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ.
ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ  3ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ،ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺎﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل؛ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ،ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺎﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ.
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ،ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ .ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺸﺒﻪ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ .ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ.
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺴﺅﺍل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ
 endogeneityﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ )Glewwe and Jacoby 1994; Glewwe et al. 1995
( .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ،ﻭﻫﻲ (1 :ﻗﺩ ﻴﻬﺎﺠﺭ ﺒﻌﺽ
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ؛  (2ﻗﺩ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ
ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻓﻀل؛  (3ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻫل ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ .ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻰ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻌﺎﻡ  ،1995ﻭﺠﺩﻨﺎ
ﺃﻥ  %9ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻥ  30ﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻼﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺃﻁﻔﺎل ،ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﻥ ﻤﻥ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻻﺩﺓ ﻁﻔﻠﻬﻥ ﺍﻷﻭل) .ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ( .ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ،
ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﻭﺘﻭﺤﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﻴﻨﺠﺫﺒﻭﻥ – ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ – ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ) .(Hussein 1988ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ
ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ .ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺤﻭل "ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ" ﺃﻥ  %3ﻓﻘﻁ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻫل .ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ،ﻓﺎﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ،
ﻭﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻫﻭ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺄﻗﺭﺏ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ.xv
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ  3ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻑ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ

ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ

ﺍﻟﺼﻑ

ﺍﻟﺼﻑ

ﻨﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل  4ﻨﺴﺏ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ )ﺍﻟﺼﻑ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ( ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ )ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ( .ﻫﻨﺎ ،ﻨﺴﻤﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺭﻭﺯ ﺒﻌﺽ ﺁﺜﺎﺭ
ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ .ﻭﻓﻲ ﺠﺩﻭل  ،5ﻨﻘﻭﻡ
ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻤﺎﺜل ،ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺼﻑ
ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ،ﻤﻔﺘﺭﻀﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ .ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜل ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺘﻴﻥ؛ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ،ﺜﻡ ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟـ 19ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺴﻥ )ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ(،
ﻭﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ )ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺭﻴﻑ( ،xviﻭﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻟﻴل ﺍﻷﺼﻭل
ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ )ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ
ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ( ،ﻭﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ )ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻷﻫل( ،ﻭﺴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻼﺏ ) ;Bommier and Lambert 2000
 .(Lloyd et al. 2000ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺤﻴﻥ ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﻗﻤﻨﺎ
ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺼﻭﺭﻴﻴﻥ؛ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ ﺤﻭل ﺩﻟﻴل ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
 ، Household assets indexﻭﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ ﺤﻭل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ )ﻨﺴﺏ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻴﻨﺔ(.
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺩﻟﻴل ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ – ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ – ﻤﺯﻴﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺡ .ﻓﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻓﻜﺭﺓ
ﻓﻴﻠﻤﺭ ﻭﺒﺭﻴﺘﺸﺕ ) ،(Filmer and Pritchett 1999ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﺯﻋﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ
ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﻜﺒﺩﻴل  proxyﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﻟﻸﺴﺭﺓ ،ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ  20ﺴﺅﺍل ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺯل xviiﻟﺨﻠﻕ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺤﻭل
ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻷﺼﻭل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ) .(Assaad 2001ﻭﻫﻜﺫﺍ ،ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ "ﺼﻔﺭ" ﻓﻲ
ﺩﻟﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ،ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ "ﺼﻔﺭ" ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ.
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ،ﺜﻡ ﺃﺩﺭﺠﻨﺎ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟـ 20ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل "ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ" .ﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻜل ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.
ﻨﺒﺩﺃ ﺒﺠﺩﻭل  4ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ .ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩﺀ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭ ،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل .ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻋﻨﺩ
ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ – ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ – ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻯ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ .ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ
ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ( ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ؛ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ،ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﺎﻅﻤﺕ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ

ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻜﻠﻤﺎ ﻨﻘﺼﺕ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ .ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ،ﻻ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺘﻴﺎﺕ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ؛ ﻫﺫﺍ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ – ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﻴﺎﻥ – ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﻭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻤﺴﺢ ) %75ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل  %59ﻟﻠﺒﻨﻴﻥ( ) El Tawila et al.
 .(2001ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ،ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺼﻑ ﻤﻥ
ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ؛ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻥ ،ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻ ﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ.
ﻴﺜﻤﻥ ﺍﻷﻫل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ؛ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ؛ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﺫﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ) .(Mensch et al. 2000ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1995ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  %11ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭ %21ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺒﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ) Amin and Lloyd
 .(1998ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻭﻻﺩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﺴﺎﺴ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺨل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل.
ﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻫل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ،ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎ ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻤﺴﺘﻌﺩﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻭﻻﺩﻫﻡ؛ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ
ﻷﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻔﺭﺹ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ  -ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  -ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ .ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻫل ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ – ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻭﻻﺩ  -ﻴﻌﺩ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ،ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.
ﺠﺩﻭل  4ﻨﺴﺏ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻰ ﻟﻠﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ )ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ(
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻥ )ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ(
ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ )ﺴﺎﻗﻁ ﹰﺎ = ﺭﻴﻑ(
ﺩﻟﻴل ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ
ﺩﻟﻴل ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
)ﻴﺴﻘﻁ = ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ(
ﺍﻟﺴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ )ﺴﺎﻗﻁ ﹰﺎ = (1
ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ
ﺍﻷﻭل )(%
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻴﻥ
ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ )ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ(
ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ )ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ(
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻤل )ﺴﺎﻗﻁ ﹰﺎ = ﻻ(
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺘﺠﻌﺔ )ﺴﺎﻗﻁ ﹰﺎ

ﺒﻨﻴﻥ )ﺍﻟﻌﺩﺩ=(707
1

2

ﺒﻨﺎﺕ )ﺍﻟﻌﺩﺩ=(865
1

2

+0.86
*0.25
0.87
*0.74
*0.83
0.93

+0.86
+0.00
0.98
+0.74
*0.83
0.87

1.10
**0.31
0.79
1.00
0.96
0.70

1.13
1.32
0.88
0.98
0.96
0.64

0.85

1.00

1.03

0.89

1.27

*5.73

1.09
1.29

*0.71
0.82

*1.47

*1.23

1.03

1.03

1.56
1.50

0.80
*0.69

0.70

0.97

ﺒﻨﻴﻥ )ﺍﻟﻌﺩﺩ=(707
1

2

ﺒﻨﺎﺕ )ﺍﻟﻌﺩﺩ=(865
1

2

= ﻻ(
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺁﺨﺭ ﺤﺼﺔ
ﻟﻠﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ/ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ )(%
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
0.71
0.91
ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )(%
ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻓﻲ
1.13
2.62
ﺍﻟﻔﺼل
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺼل
1.01
1.12
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻡ
0.73
1.23
ﺩﺭﺍﺴﻲ )(%
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﻌﺘﻬﻡ ﻤﻌﻠﻤﻭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻔﺸل )(%
1.49
0.87
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
0.99
*0.50
ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ )(%
ﺒﺎﻟﻎ
ﺸﺨﺹ
ﺒﻭﺠﻭﺩ
ﻴﻔﻴﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ
0.63
**0.71
ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻤﻌﻪ )(%
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ
0.99
1.03
)ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ=1؛ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ=(1-
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺼﻌﺏ
1.13
1.50
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ )ﺃﺼﻌﺏ ﻟﻸﻭﻻﺩ=1؛ ﺃﺼﻌﺏ
ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ=(1-
ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻪ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ
0.98
0.82
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ) %ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ "ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ"
ﻋﻠﻰ ﺴﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑ(
ﻤﻼﺤﻅﺔ :ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻷﻡ
ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.
+P<0.10; *P<0.05; **P<0.01
1.26

+0.88

ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺘﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ،ﻭﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ،ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ .ﻭﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ – ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩﺓ
– ﻤﻊ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ .ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺴﺕ ﻤﺭﺍﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ .ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ .xviiiﻜﻤﺎ ﺘﻘل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻠﺘﺤﻘﻥ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻓﻀل؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ .ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﻥ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻴﻥ ﻋﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻴﻥ .ﻜﻤﺎ ﺘﻘل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ
ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺼﺩﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ .ﻜﺫﻟﻙ ،ﺘﻘل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ .ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ
ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ/ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩﻭﻥ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ،ﺘﻘل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ؛ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻥ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﺴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ
ﻴﻔﺩﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻎ ﻴﻤﻜﻨﻬﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺭﻴﺤﺔ؛ ﻓﺎﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺒﻬﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ
ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻜﻬﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ
ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ.

ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻓﻘﻁ
)ﺠﺩﻭل  ،(5ﻻ ﺘﺒﺭﺯ ﺴﻭﻯ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ .ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻅل ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ :ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ،،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺩﺍﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺎ ﻴﺤﺘﻼﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ،ﻭﻫﻤﺎ :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ .xixﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﻔﺘﺔ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ،ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ
ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺼﻑ ﻤﻥ
ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ،ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ،ﻤﻊ ﻀﺒﻁ ﺴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﻭﻴﻭﺤﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ
ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﻫﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ – ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻭﻻﺩ – ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻤﻥ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﻥ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﺼﻑ .ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻤﺎﺜل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ،ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻌﺩﻥ ﺼﻔﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩ
ﺍﻷﻭﻻﺩ ) %31ﻤﻘﺎﺒل %39؛ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻴﻨﺔ(.

ﺠﺩﻭل  5ﻨﺴﺏ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻰ  Logistic Regressionﻟﻠﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ )ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ(
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻥ )ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ(
ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ )ﻴﺴﻘﻁ = ﺭﻴﻑ(
ﺩﻟﻴل ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ
ﺩﻟﻴل ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ
)ﺴﺎﻗﻁ ﹰﺎ = ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ(
ﺍﻟﺴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ )ﺴﺎﻗﻁ ﹰﺎ = (1
ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ
ﺍﻷﻭل )(%
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻴﻥ
ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ )ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ(

ﺒﻨﻴﻥ )ﺍﻟﻌﺩﺩ=(707
1

2

ﺒﻨﺎﺕ )ﺍﻟﻌﺩﺩ=(865
1

2

1.24
*0.26
0.95
+0.79
*0.85
0.95

+1.28
*0.00
1.05
+0.77
*0.84
0.88

**2.13
**0.27
+0.73
1.02
0.98
0.77

**2.08
0.78
0.78
1.04
0.98
0.65

0.81

0.97

0.77

0.84

1.21

*6.46

1.15
1.29

+0.70
0.87

+1.46

+1.20

1.02

1.04

ﺒﻨﻴﻥ )ﺍﻟﻌﺩﺩ=(707
1

2
1.55
1.45

ﺒﻨﺎﺕ )ﺍﻟﻌﺩﺩ=(865
1

2
0.81
**0.61

ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ )ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ(
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻤل )ﺴﺎﻗﻁ ﹰﺎ = ﻻ(
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺘﺠﻌﺔ )ﺴﺎﻗﻁ ﹰﺎ
0.86
0.69
= ﻻ(
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺁﺨﺭ ﺤﺼﺔ
1.25
**0.86
ﻟﻠﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ/ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ )(%
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
0.95
*0.68
ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )(%
ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻓﻲ
1.07
2.44
ﺍﻟﻔﺼل
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺼل
0.97
1.12
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻡ
0.63
1.30
ﺩﺭﺍﺴﻲ )(%
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﻌﺘﻬﻡ ﻤﻌﻠﻤﻭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻔﺸل )(%
0.89
*1.92
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
0.89
**0.51
ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ )(%
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻎ
0.60
*1.84
ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻤﻌﻪ )(%
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ
1.00
1.04
)ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ=1؛ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ= (1-
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺼﻌﺏ
1.12
1.50
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ )ﺃﺼﻌﺏ ﻟﻸﻭﻻﺩ=1؛ ﺃﺼﻌﺏ
ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ=(1-
ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺤﻤل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
0.91
0.84
ﺘﺠﺎﻩ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ) %ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
"ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﺴﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑ(
ﻤﻼﺤﻅﺔ :ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻷﻡ
ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.
+P<0.10; *P<0.05; **P<0.01

ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻠﻔﺘﺔ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ .ﻓﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ،
ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺤﺘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ .ﺇﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻁﻭﺭ
ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ .ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻬﻭﺽ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ
ﺘﺅﻜﺩ ﻨﺘﺎﺌﺠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ .ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ؛ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ،ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ؛ ﻜﻤﺎ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ،ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ .ﻓﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ

ﻤﺼﺭ .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ – ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺼﺭﻱ – ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻤﻥ ﺒﻬﺎ ) .(Naguib and Lloyd 1994ﻓﻔﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻴﺜﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ) ،(Nawar, Lloyd, and Ibrahim 1995ﻤﻥ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﺏ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻺﻋﺩﺍﺩ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ – ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ – ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ .ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﻫل ﻴﺜﻤﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ .ﻜﻤﺎ
ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺘﺒﺩﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻫل ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ
ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻠﻬﻡ ﺃﻓﻘﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻫل
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺜﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ.
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻜﻴﻨﻴﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺜﺭ
ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ).(Lloyd at al. 2000
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ .ﻓﻔﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ ،ﻴﻠﺘﺤﻕ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ،ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ .ﺃﻤﺎ ﻓﻲ
ﻤﺼﺭ ،ﻓﺎﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ .ﻴﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﻴﻼﺘﻬﻡ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﻜﺒﺭ
ﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﻴﺎﻥ .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻨﻅﺭﺓ
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ؛ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻋﻥ
ﺘﻔﻀﻴل ﻗﻭﻱ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ .ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ
ﻟﻸﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﻥ .ﻓﻔﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻴﺌﺔ ،ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ .ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻥ ﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ،
ﻭﺃﺴﻬل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ .ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ ﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ؛ ﻭﻫﻲ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺕ ،ﺃﻭ ﻟﺘﻌﺭﻀﻬﻡ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﻴﻨﻴﺎ.
ﺘﻭﺤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻜل ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ،ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ .ﺇﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ،ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻭﻗﻊ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻤﺩﺍﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻭﺘﻌﻤﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ.

ﺠﺩﻭل ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ

ﻫل ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ؟
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻁﻭل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ )ﺒﺎﻟﺩﻗﺎﺌﻕ(.
ﻁﻭل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ )ﺒﺎﻟﺩﻗﺎﺌﻕ(.
ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ )ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل(.

 %ﺍﻟـ  12ﻤﺭﻓﻕ/ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ)ﺃ(.

ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل(

 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻷﻭل

 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻤل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺴﺏ ﺁﻟﻲ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ؟ )ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﻼﺏ(
 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺤﺎﺴﺏ ﺁﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ )ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ
ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺴﺏ ﺁﻟﻲ(.
ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ؟ )ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﻼﺏ(.
ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻤل ﻋﻠﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ؟ )ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﻼﺏ(.
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ )ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ(

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻴﻥ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ(.
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ.
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ.
 %ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ.
 %ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺘﺠﻌﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.

 %ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻨﺱ – ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ.
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ.
 %ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺘﺠﻌﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ/ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ.
 %ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ
ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ.
 %ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ
ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ.
 %ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ.
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ.
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ )ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ(

 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ

ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ.
 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺤﺼﺔ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺨﻼل ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻋﺩ ﻜﺎﻥ
ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻟﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل.
ﻋﺎﻤﻼﻥ ﺁﺨﺭﺍﻥ
ﺤﺼل ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ.
 %ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩﻭﻥ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺀ
ﺍﻟﻁﻼﺏ.
ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ.

ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ) 1999-1998ﺏ(.
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﻀﻊ "ﺠﻴﺩ" ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ )ﺝ(.
ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ

 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺤﺼﺔ ﻟﻠﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ/ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻋﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﻁﻁﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل.
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ.

ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻉ.
ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ

ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ/ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ )ﺘﻔﻀﻴل
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ = 1؛ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ = .(1-
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺎﺩﺘﻬﻡ ﺃﺼﻌﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ/ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ
ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ )ﺃﺼﻌﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ = 1؛ ﺃﺼﻌﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ = .(1-
 %ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ "ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ" ﻟﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻭﻉ )ﺩ(.

 %ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ.
ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ
ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ/ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﻘﻁ.
 %ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ
ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ/ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﻘﻁ.
ﻴﻘﻭل ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ.
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل

 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺩ ﺤﻘﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﻡ
ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻗﺎل ﻟﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﺎﺸﻠﻭﻥ ،ﺃﻭ ﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ.
 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ
ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺭﻴﺤﺔ.
 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻟﻌﻘﺎﺏ ﺠﺴﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ.

 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻟﻌﻘﺎﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.

 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻭﻗﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﺴﺏ/ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﺵ ﺒﻬﻡ ﻟﻔﻅﻴﺎ.
 %ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﺵ ﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ
ﺠﺴﺩﻴﺎ.
ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ :ﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.
)ﺃ( ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ/ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟـ 12ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﺴﺏ ﺁﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺒﻬﺎ ﺁﻟﺔ ﻜﺎﺘﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﻫﺎﺘﻑ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﻓﻴﺩﻴﻭ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺒﻬﺎ ﺁﻟﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻴﺎﻩ ﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻼﻋﺏ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ/ﻓﻨﺎﺀ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ
ﻤﻌﻤل ﻋﻠﻭﻡ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻴﺏ/ﺓ ﺃﻭ ﻤﻤﺭﺽ/ﺓ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﺴﻊ ﻟـ 200ﻁﺎﻟﺏ.
)ﺏ( ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ /1998
99؛ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  98/1997ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ.
)ﺝ( ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ "ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ" ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺼﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻭﻀﻭﺡ؛ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ؛ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺭﻴﺤﺔ.
)ﺩ( ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﻫل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻬﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ؟ ﻫل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ؟ ﻫل
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﺯﻭﺠ ﹰﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒ ﹰﺎ ،ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ؟ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ؟ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ
ﺼﺩﻴﻘﺔ؟ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ؟
ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ
ﻴﺸﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻭﻥ ﺒﻜل ﺍﻤﺘﻨﺎﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ؛
ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻭﻜﻔﻠﺭ ،ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ .ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ :ﺴﺎﺠﺩﺓ ﺃﻤﻴﻥ ،ﻭﺭﺍﺠﻲ ﺃﺴﻌﺩ،
ﻭﻤﺎﺭﻱ ﺃﺭﻨﺩﺯ ﻜﻭﻴﻨﻨﺞ .ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ .2001
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ﻤﻊ ﻤﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺇﻀﺎﻓﻲ.
viiiﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻥ .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ  35ﻁﺎﻟﺏ،
ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ؛ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  35ﻁﺎﻟﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ
ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻁﻼﺏ؛ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ.
ixﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻓﻘﻁ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﻓﻘﻁ .ﺍﻨﺨﻔﺽ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻏﺎﺌﺒﺎ ،ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل،
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ/ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻼﺏ؛ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺹ.
xﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ  14ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﻜﻤﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ .ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺒﻴﺒﺎ ﻴﻘﺴﻡ ﻭﻗﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ،ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻗﻤﻨﺎ
ﺒﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ.

xiﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺴﻭﻯ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ .ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ،ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻥ؛ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ،ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ.
xiiﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻋﺩﺩﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟـ 12ﻭﺤﺩﺓ
ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ )ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻤﺵ  6ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ(.
xiiiﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ،ﺍﺤﺘﻔﻅﻨﺎ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻭﺃﻗﺼﻴﻨﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ،ﻤﺜل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻁﻭل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ .ﻜﻤﺎ
ﺍﺤﺘﻔﻅﻨﺎ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.
xivﻴﺸﻴﺭ "ﺍﻟﺘﺭﺍﻭﺡ" ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩ
ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ.
xvﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ  %90ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻠﺘﺤﻘﻭﻥ ﺒﻬﺎ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺤﻭل "ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ" ،ﺴﺄﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﺁﺨﺭ
ﺸﻬﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ؛ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻥ  %5ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ
ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻟﻠﻤﺴﺢ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﻌﺽ
ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ،ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻴﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻜل ﺠﻨﺱ .ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻴﺼل ﺇﻟﻰ  %90ﻓﺄﻜﺜﺭ.
xviﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﻘﻴﺤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻤﺘﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ( ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ
ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﺩﺭﺠﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ.
 xviiﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﻫل ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﻟﻜل ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ؟ ﻫل
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻁﺒﺦ ،ﻤﻴﺎﻩ ﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻤﺭﺤﺎﺽ ،ﺭﺍﺩﻴﻭ ،ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ،ﻏﺴﺎﻟﺔ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﺴﺨﺎﻥ ،ﺜﻼﺠﺔ ،ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻟﻠﻬﻭﺍﺀ ،ﺠﻬﺎﺯ
ﻓﻴﺩﻴﻭ ،ﺩﺭﺍﺠﺔ ﺒﺨﺎﺭﻴﺔ ،ﺸﺎﺤﻨﺔ ،ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ؟ ﻫل ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ – ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ – ﺃﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﺃﻭ
ﻤﺒﺎﻨﻲ ،ﺃﻭ ﺃﺭﺽ ﻓﻀﺎﺀ ،ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻊ/ﻤﺤل ،ﺃﻭ ﺃﺼﻭل ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ؟
xviiiﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ،ﻴﻅل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ) 4.2ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ  %1ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ( ،ﻭﻴﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺴﻘﻁ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ،ﻭﻫﻤﺎ :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ .ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻤﻴﺯﻨﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ،ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﺤﻀﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻥ
ﻴﺤﻀﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ؛ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
xixﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻫل ﻗﺎﻡ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﺭ
ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻙ ،ﺃﻭ ﻗﺎل ﻟﻙ ﺃﻨﻙ ﻓﺎﺸل/ﺓ ،ﺃﻭ ﺃﻨﻙ ﻟﻥ ﺘﻨﺠﺢ/ﺘﻨﺠﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ؟

